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  Peplomycin was administered to 13 patients with advanced carcinoma of the prostate． Of 13
patients treated with peplomycin， l e patients had hacl no treatment until they received peplomycin，
and 3 patients had received antiandrogenic therapy previously． Of 10 patients without previous
antiandrogenic therapy， 3 patients received peplomycin with castration and 7 patients received peplo－
mycin without castration．
  Of 13 patients， there were subjective and／or objective effects in 8．patients （629／．）． Three patients
had partia1 regression．
  The side effects caused by peplomycin were noted in 11 patients． They consisted of pulmonary
fibrosis （7 patients）， dermatitis （5 patients）， fever （5 patients） and anemia （2 patients）．
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 Table ・1． a） Age distribution
      b） C1inical stage and histlogical grade
    a）

















計 1 8 4 13
Table 2． Cases of prostatic carcinoma treated with peplomycin
         組織学的症例年齢進展度             投与量         悪性度
効  果















75 T3NxMo G 2
7ア T3NxMo  G1
72 T3NxMo G 2
73 T4NxM iG2
67 T3NxMo G 2





















































十呼・皮・熱    一（除睾術併用）
十  十
  十
0－0  不明 十
一一一中止一（除睾術併用）
熱一→中止内分泌・放射線
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Table 4．Effect of peplomycin （single drug
administration， fresh cases）
Table 5．Effect of peplomycin （fresh cases，
PEP十〇rchiectmy）
症例 投与量     〔K・m・f・kY）効
効果組織学的排尿状態の前立腺の
三面     転移巣 ACP善縮 小
症例 投与量     Llie・冊r・ky：効 果改善縮

























































1－B  十   十
1－B 十 十
1－B  十   十
十  減少  畢  正常
一H一 減少  畢  畢征靴｝
晋  減少  正常  ‘







































13 10mg O－O  不明
十  増加  舎  ↓
尿路変更後 一 不変 畢  含
一  無  正常 正常
Table 7．Effect of peplomycin （administrated
more than IOO mg）
群 効果 1＿B 1＿A O＿B O＿A O＿0
初回単独投与群
除睾術併用群  3





Table 8． Effect of peplomycin
投与量









Table 9．Effect of peplomycin （histological
grade）
  効果





















泌尿紀要 28巻 10号 1982年
b）
 Fig． 1 Chest X－ray film （case 3）
a） pretreatment b） posttreatment
Fig． 2 Erythema due to peplomycin
Table 11． Treatment after peplomycin therapy
群
治療法 内分泌療法 放射線療法  化学療法
初回単独投与群
除睾術併用群





















Table 12． Histological evaluation （9 cases）
症例 細胞に対する効果













































合計点   O点
    1－3占
   4－6占


































































    Fig． 3 Histological finding （HE staining）
       （Case 6．） pretreatment
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    Fig．4 Histological£nding （HE staining）









Fig． 5 Histological finding （H staning）
 （Case 7） pretreatment
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